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ﻣﻠﺨﺺ
إن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﺠـﺮدة ﺻـﺎدرة ﻋـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ وﻓﻘًـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد ،ﻓﻬـﻲ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻘﻀـﺎء اﻹداري ورﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻘﻀـﺎء اﻟﺪﺳـﺘﻮري ،وذﻟـﻚ
ﻳﺸــﻜﻞ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻧــﺎ ازدواﺟﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ أن اﻟﻘﻀــﺎء اﻟﺪﺳــﺘﻮري ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻔﺤــﺺ دﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤـــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ ﻋﻴــﻮب اﻟﻤﺸــﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﻴــﺔ ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ اﺗﻀــﺢ ﻟﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ
ﺑﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ،ﺑﻤـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻘـﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ ،وﻫـﻞ ﺗﻌـ ﺪ أﻋﻤﺎﻟًـﺎ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ أم أ ّﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻌـﺪو أن
ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎ ًﻟﺎ إدارﻳﺔ؟ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀـﺎء اﻟﺪﺳـﺘﻮري واﻟﻘﻀـﺎء اﻹداري ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺻﻮ ًﻟﺎ إﻟﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻴﻦ ،وأﺛﺮه ،ﺑﻬﺪف اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻌﺘﺮي اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2022
* ﺑﺎﺣﺜﺔ .
*

Email: lafta1972@yahoo.com

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻷردن.

Email: mohammadbintreef@yahoo.com

1795

1

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 64

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

The Judicial Control on the Legitimacy of Executive Regulations in
the Jordanian and Iraqi Legal Systems
Hiba A. Al Fadhli, Researcher.
Mohammed Ben Tareef, Assistant Professor, Amman Arab University, Jordan.

Abstract
The executive regulations, as abstract general rules issued by the executive
authority in accordance with the provisions of the law, are applied to a specific group of
individuals, as they are subject to the control of the administrative jurisdiction as well as
the control of the constitutional jurisdiction. We believe this has created a sense of
duality through the special supervision and when the constitutional jurisdiction examines
the constitutionality of executive regulations, it examines the defects in the legal legality
of the jurisdictional laws. This was evident through the detailed judicial regulations in
this research. On this basis, this study tries to shed light on the executive regulations,
including their legal force, and whether they are considered legislative acts or just
administrative acts. In addition to the manner in which both the constitutional
jurisdiction and the administrative jurisdiction exercise their control over the legality of
the executive regulations up to the authority of the sentence issued as a result of the two
controls and its effect in order to determine the deficiencies in the legal texts and modern
jurisdictional rulings with regard to the subject of the study.
Keywords: Executive regulations; Challenge unconstitutionality; Cancellation lawsuit.

ﻣﺔاﻟﻤﻘﺪ
 ﺣﻴﺚ ﺗُﺼﺪر،ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ،وﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎمﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺪاﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ
 وﻳﻘﺘﺼﺮ دور، وﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺈﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،أﻋﻤﺎل اﻟﻨّﺸﺎط اﻹداري
،ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺖّ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨّﺎﻓﺬةاﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ
ﺔ اﻟﺘﻲﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺑﺪوﻟﻀﻤﺎن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴ
 وﺗﺘﺤﻴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ،ﺔ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻐﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ
واء اﻟﻨّﺎﺟﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺎل ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺪ،ﺔ وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎاﻟﻘﻀﺎﺋﻴ
ﺔ ﺗﺼﺪر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻏﻢ ﻣﻦ أن وﻋﻠﻰ اﻟﺮ،(1) ﻓﻬﻲ أﻗﺮب اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث إﻟﻰ اﻹﺻﻼح،ﺔاﻟﻘﻀﺎﺋﻴ
 ﺗﺎرة،ﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻷردنﺳﺘﻮرﻳ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪ إﻟّﺎ أن،ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺔ وﺗﺎرة ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳ،ﺳﺘﻮريﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪ
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻓﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،وﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ
أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﻮرﺳﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺘﺠﺴﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺪى اﺗﻔﺎق اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﺘﺸﻜّﻞ رﻗﺎﺑﺔ
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻣﺪى اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺘﺸﻜّﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤﺺ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري
اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه.
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺧﻀﻌﻬﺎ
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻷردﻧﻲ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎءﻳﻦ :اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻹداري ،ﻓﻔﻲ اﻷردن ﻳﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﺪﺳﺘﻮري رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ رﻗﻢ
 15ﻟﺴﻨﺔ  ،2012أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻴﻤﺎرس رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻮق
اﻟﻤﺎدة )/5أ (6/ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري رﻗﻢ  27ﻟﺴﻨﺔ  .2014ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ أن
ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) / 7راﺑﻌﺎ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ 17ﻟﺴﻨﺔ  ،2013وﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﻳﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ  30ﻟﺴﻨﺔ .2005
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤل رﺋﻴﺲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻷردن ،وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا
اﻟﺘﺴﺎؤل ﻧﻮرد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؟ وﻣﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؟ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢاﻟﺼﺎدر ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وأﺛﺮه؟
 ﻛﻴﻒ ﻳﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدرﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وأﺛﺮه؟
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ووﺻﻔﻬﺎ ،وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ،واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﺘﺪﻋﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،أو وﻓﻘًﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺘُﺪﻋﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )وﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ( ،ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﻞّ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء؛ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻷردﻧﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻹدارﻳﺔ) (2ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ) ،(3ﻟﺬﻟﻚ
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺼﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
)اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول( ،واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﺮﻓﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮدا أو أﻓﺮادا ﻣﺤﺪدﻳﻦ ﺑﺬواﺗﻬﻢ).(4
وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻳﺘﺮك اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
واﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﺎ أوﺟﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن) .(5وﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن) .(6وﻋﺮﻓﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻹدارة ﺑﻐﺮض وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺘﺒﻌﻪ ،وﻻ ﺗﻤﻠﻚ أن
ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻪ أو ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻴﻪ أو ﺗﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه ) .(7وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﺼﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ .ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺮارات إدارﻳﺔ اﻋﺘﺪادا
ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ وإﻏﻔﺎل اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ راﻋﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻘﻂ .ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻠًﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﺘﺼﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،أﻫﻤﻬﺎ:
 .1اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
إن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،وﺗﻠﺘﺰم
ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وإن أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﻟﻐﺎء ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻋﺎﻣﺔ أي ﺑﻤﻌﻨﻰ إن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄوﺻﺎﻓﻬﻢ ﻻ ﺑﺬواﺗﻬﻢ).(8
 .2ﻋﺪم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻋﺪم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﺣﻴﺚ إن ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻳﺒﺮزون ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪه ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺴﺘﻘﻠًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻌﺒﺮون ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن
اﻟﻌﻤﻮ ﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻮى
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس ،ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ إﻟّﺎ أﻧّﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺔ).(9
 .3اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﺼﺪر اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،ﻓﻬﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن).(10
 .4ﻣﺠﺎل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أﺿﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ ،وﻻ
ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪه اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﺮاﺣﺔ ،وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

ﺗ ﺼﺪر أﻧﻈﻤﺔ إدارﻳﺔ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻣﻘﻴﺪا ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻗﻴﻮد
وﺣﺪود).(11
 .5إن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﻟﺰام وﺗﺤﺪث آﺛﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﻟﺰام ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻤﻠًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادة اﻹدارة ﻓﻲ
إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ،(12وﻫﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮارات
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ أن اﻵﺛﺎر ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻫﻮ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (31ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر" :اﻟﻤﻠﻚ
ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻳﺼﺪرﻫﺎ وﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ
ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ" وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺨﺎﻟﻔﻪ أو ﺗﻠﻐﻴﻪ أو ﺗﻌﺪﻟﻪ.
ﺑﻤﺎ أن إﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻌﻮد ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،أي ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﻣﻔﺎده أن ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻠﻚ أ ن ﻳﻀﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻘًﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،ﻓﻬﻮ ﺗﺮدﻳﺪ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر).(13
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (80ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻨّﺎﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ" :أن ﻳﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜًﺎ  /إﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ" .وﻗﺪ أﺷﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  20ﻟﺴﻨﺔ
 1991اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻨﻪ إﻟﻰ" :ﻳﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ  /إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻷﻧﻈﻤﺔ وإﺻﺪارﻫﺎ") .(14إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﻜﺮ اﻟﻨّﻄﺎق اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت
اﻟﻤﺎدة  – 61أوﻟًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ إﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  /80ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر .إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﺼﺪر أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ
اﻷردن اﻟﺬي ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ذﻟﻚ).(15
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
رﻗﻢ  21ﻟﺴﻨﺔ  2008اﻟﺼﺎدر اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة  /122ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (7ﺑﺄن
"ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻼ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ" وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﺬي
ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨّﺠﻒ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮض وﺟﺒﺎﻳﺔ وإﻧﻔﺎق اﻟﺮﺳﻮم
واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺑﺪت رأﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت إﺻﺪار
أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ واﻟﺪﺳﺘﻮر).(16
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﻢ  11ﻟﺴﻨﺔ  2007اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﺪة
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم رﻗﻢ  /12ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
واﻷﻗﻀﻴﺔ.
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى وﺟﻮب اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن وﻇﻴﻔﺔ اﻹدارة ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،إﻧﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻹدارة أن ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻮاﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن).(17
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻴﺎران ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ واﻵﺧﺮ ﺷﻜﻠﻲ،
ﻓﻴﺮى أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨّﻈﺎم ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ،وأن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻﺋﺤﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺮك أﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻫﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺠﻮار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﻋﺘﻨﺎﻗًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  1787اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ،واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ  1791اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻘﺐ اﻟﺜﻮرة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ).(18
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أدﻧﻰ ،ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻬﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ،ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎدي
اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إدارﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إدارﻳﺔ أدﻧﻰ).(19
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺮ ﺑﻲ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال واﻋﺘﺒﺮه اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺸﺎﺑﻬﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﺷﺘﺮاﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ
اﻹﻟﺰام واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ).(20
وﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻬﻲ -ﺑﻼ ﺷﻚ -ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ
أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺼﺎدر وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻨﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻲ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻋﺘﻨﺎق ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ .وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،اﻟﻤﺸﺮع ﻳﺤﺘﻜﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ إﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ  2005أﺧﻀﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ دﺳﺘﻮ رﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻓﺬة ،وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻋﺘﻨﺎق ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻋﺘﻨﺎق ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ
ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﺢ ﺗﺮك اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ .واﻷﻧﻈﻤﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ) .(21ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷردﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
)اﻟﻤﻮاد  (61- 58ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻨّﺎﻓﺬة )اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ رﻗﻢ 15
ﻟﺴﻨﺔ  .2012أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة  /4ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﻟﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ .ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺷﺮوط ﻗﺒﻮﻟﻪ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول( ،واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺷﺮوط ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول،
وﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑـــ :اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ ،اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع .ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺮﻓﻊ
دﻋﻮى أﺻﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺜﻼث
ﻓﺌﺎت ﻓﻘﻂ :ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨّﻮاب ،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة
)/ 9أ( ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨّﻮاب ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﺪل اﻟﺼﺎدر اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /1ﻟﺴﻨﺔ
 2017اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ).(22
أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد أﻳﻀﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) /4ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
رﺳﻤﻴﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﺪع ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ .وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ )ﺣﺴﺎب ﻛﻮﺗﺎ اﻟﻨّﺴﺎء( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت رﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ  2012اﻟﺼﺎدر ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
واﻷﻗﻀﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺮﻗﻢ  /36اﺗﺤﺎدﻳﺔ  2013 /اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(23) 2013/8/26
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨّﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﻨﺎزع ﺑﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻴﺮا اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ) .(24ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  / 11أ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ " ﻷي ﻣﻦ أﻃﺮاف دﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ودرﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى" ،وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺳﺎﺑﻘًﺎ( ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة  /14اﻟﻔﻘﺮة ب
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷردﻧﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 /11اﻟﻔﻘﺮة د ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﺼﺎدر
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ) .(25ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ إذا أﺛﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻓﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪﻓﻊ وأﻣﺮ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ  (26)2017ﻗﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت رﻗﻢ  97ﻟﺴﻨﺔ  ،2016وﻗﺮرت وﻗﻒ
اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى وأﺣﺎﻟﺖ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺒﺖ ﻓﻲ أﻣﺮ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
وﻳﻜﻮن ﻗﺮاراﻫﺎ ﺑﻌﺪم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  /11اﻟﻔﻘﺮة
ج 1.ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ).(27
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ دﻋﻮى
ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري ﻓﻴﻜﻠﻒ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺘﺒﺖ ﻫﻲ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻓﻊ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ،ﻓﺈذا ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا
ﺑﺎﺳﺘﺌﺨﺎر اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ،وإذا رﻓﻀﺖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ).(28
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ )اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع( ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ( ،ﻓﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮى وﺗﺤﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ) (29وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (3ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
"إذا ﻃﻠﺒﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ دﻋﻮى اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن
أو ﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﻧﻈﺎم أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺘﺮﺳﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻠًﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ" .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﺷﻜﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
)اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ( ،ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ.
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

أوﻟًﺎ :اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
 .1أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨّﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬًا
ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷردﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻓﺬة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  59ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨّﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻟﻐﺎﻳﺔ إﻟﻐﺎﺋﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  3ﻟﺴﻨﺔ  (30)2014اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺄن )اﻟﻨّﻈﺎم رﻗﻢ  44ﻟﺴﻨﺔ  2012اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﺎن
ﺳﺎرﻳﺎ وﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻣﻌﻤﻮﻟًﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ.......ﻟﻐﺎﻳﺔ إﻟﻐﺎﺋﻪ( وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﺮت اﻟﻤﺎدة  93ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2005اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻓﺬة ﻓﻘﻂ).(31
 .2اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻦ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء،
ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺎط اﻟﺪﻋﻮى وﻻ دﻋﻮى ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ) (32ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺪد اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺸﺮط
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻦ ،وذﻛﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  6ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ رﻗﻢ
 1ﻟﺴﻨﺔ  :2005ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺎﻟّﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻤﺎﻟﻲ أو
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ دﻟﻴﻠًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺿﺮرا واﻗﻌﻴﺎ ﻗﺪ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮا
وﻣﺴﺘﻘﻠًﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮه ،وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻧﻈﺮﻳﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ أو ﻣﺠﻬﻮﻟًﺎ ،وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻟﻐﺎؤه.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮط اﻟﻘﻀﺎء اﻷردﻧﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ،
اﻷول :أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺿﺮرا واﻗﻌﺎ ﻗﺪ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻀﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮا
وﻣﺴﺘﻘﻠًﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮه وﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺗﺪارﻛﻪ .واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻀﺮر ﻋﺎﺋﺪا إﻟﻰ اﻟﻨّﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﺿﺮرا ﻣﺘﻮﻫﻤﺎ أو ﻣﺤﺘﻤﻠًﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ  2001 / 478ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(33)2002 /7/6
 .3ﺷﺮط ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ
ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻴﻌﺎدا ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذﻫﺎ ،وﻣﺼﺪاق ذﻟﻚ ﻣﺎ أوردﺗﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺮﻗﻢ  / 86اﺗﺤﺎدﻳﺔ  2013 /ﺑﺘﺎرﻳﺦ " 2013 /10/23أﻣﺎ
ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻀﻲ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻘﻮط أو ﺗﻘﺎدم") .(34ﻧﺮى ﺑﺄن ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ(
ﺗﺘﻤﺜﻞ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑـ ـ :اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
ﻓﻤﻦ أوﺟﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻜﻞ
واﻹﺟﺮاءات ،أﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ :ﺑﻌﻴﺐ اﻟﻤﺤﻞ ،وﻋﻴﺐ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﻋﻴﺐ اﻟﺴﺒﺐ.
وﺗﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أﻫﻢ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻷن
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ .ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺣﺴﻤﺖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻘﺪ
ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮه ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺎدة
) /14ب( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء ﻟﻠﻤﺎدة ) (6ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻖ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻓﻲ ذات اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻤﺎدة  31ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أن ﻳﻜﻮن وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻزﻣﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺎدة  31ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨّﻈﺎم ﻟﻠﻤﺎدة  13ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه.
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰوي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻪ أﻋﻼه ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
ﻗﺎﻋﺪﺗﻴﻦ ﻫﺎﻣﺘﻴﻦ :ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ،ﻛﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎء ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أو ﻣﻼءﻣﺔ ،واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺒﻨﺎه ﻋﻴﺐ
دﺳﺘﻮري ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺜﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﺎدة  31ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﺈذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه،
ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وإن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﺧﺘﻢ ﻗﺮاره ﺑﺄن ﻳﺮد اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﺪل )ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬي( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /1ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﺬي
ﺳﺒ ﻖ ذﻛﺮه ،ﺣﻴﺚ ورد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻌﻤﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺼﺪد ﻫﺬا
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻧﺆﻳﺪه :إن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻓﺮض
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻮﺻﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
إﻟﻰ إﺣﺪى ﻧﺘﻴﺠﺘﻴﻦ:
اﻷوﻟﻰ :رد اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻷن اﻟﻨّﻈﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻷن اﻟﻨّﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻜﻮن أﺳﺎس رد اﻟﻄﻌﻦ وﻗﺒﻮﻟﻪ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻨّﻈﺎم ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،وإﻧّﻤﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨّﻈﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﺪره
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺤﺺ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻨّﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮ ن اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أﺣﻜﺎﻣﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺒﻴﺎن أﺳﻠﻮب
ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﻨّﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻓﺄي إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﻬﺪف ﻣﻦ
إﻳﺠﺎ د اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ).(35
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺴﻄﺖ
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ )ﻋﻴﺐ اﻟﺸﻜﻞ( ،إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﺮارﻫﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /21اﺗﺤﺎدﻳﺔ  2008 /اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2008 /5/26ﻋﺪت ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤﻞ رﻗﻢ  800ﻟﺴﻨﺔ )1989ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ( اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻧﺰع
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ أو ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  /16ج ﻣﻦ
دﺳﺘﻮر  1970اﻟﻤﻠﻐﻲ ،واﻟﻤﺎدة  /13راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك رﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ  1981اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ
ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺸﻒ ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﻤﻼك).(36
ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺤﺼﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ودﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن دورﻫﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن اﻷﺟﺪر ﺑﻬﺎ أن ﺗﺘﺮك اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ،ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻠﻤﺎدة
 14ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ /36
اﺗﺤﺎدﻳﺔ  2013اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮه.
ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻷردن ﻗﺪ أﺧﻀﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﺪﺳﺘﻮري ،ﻓﻤﻦ اﻷﺟﺪر أن ﺗﻘﺘﺼﺮ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺪور اﻷﺧﻴﺮة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ وﺟﻮد ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺘﻘﺘﺼﺮ رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )اﻟﻔﺮع اﻷول(،
وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري )اﻟﻔﺮع اﻟﺜّﺎﻧﻲ( ،وأﺛﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )اﻟﻔﺮع اﻟﺜّﺎﻟﺚ(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  /15أ" :ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
واﻟﻜﺎﻓﺔ".
ﻛﻤﺎ أﻓﺼﺢ اﻟﻤﺸﺮع اﻟ ﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺠﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻫﻲ
اﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮد اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  / 5اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ "اﻷﺣﻜﺎم
واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺗﺔ" ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮارﻫﺎ ﻷي
ﺳﺒﺐ وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ردت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮار ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺔ وﻻ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺮﻗﻢ  /7اﺗﺤﺎدﻳﺔ  /ﺗﻤﻴﻴﺰ 2006 /
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ .(37) 2006 /3 /28
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري أو ﻧﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﺬي ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،أو اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻠًﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻨّﺺ
اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ) .(38ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻔﻴﺲ اﻟﻤﺪاﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة  /14ب ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء
اﻷردﻧﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ،أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ،ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻘًﺎ
ﻷﺣﺪ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻴﻦ ﻟﻴﻐﻠﺐ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﻳﻠﻐﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة).(39
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

أﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗًﺎ
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ إﻟﻰ آﺧﺮ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺮﻗﻢ  / 37اﺗﺤﺎدﻳﺔ  2008 /اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2008 /1/12
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ وﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ
إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ) (40وﻓﻲ ﻗﺮار آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ذي اﻟﺮﻗﻢ
 / 45اﺗﺤﺎدﻳﺔ  2013 /اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2013 /10 /23ﻗﻀﺖ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ أي ﻧﻈﺎم
أو ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺮر اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ رﻗﻢ
 12ﻟﺴﻨﺔ  ،2013ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﺴﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﺮﻗﻢ  /36اﺗﺤﺎدﻳﺔ .(41)2013 /
وﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻷردﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2004اﻟﻤﻠﻐﻲ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  /44د اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ
ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ "ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻀﻤﻦ ذﻟﻚ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎزدراء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﺎ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﺮاءات" .وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﻳﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ،ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ أﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ /126
اﺗﺤﺎدﻳﺔ  /إﻋﻼم  2014 /اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2015 /4/21ﺑﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺮ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻓﺬة دون اﻟﻨّﻈﺮ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻧﺘﻬﻰ ﻧﻔﺎذه وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ).(42
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺛﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) /15ب() (43ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﺎﻓﺬًا ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ،ﻓﺈذا ﻗﻀﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬ ﻳﻌﺪ اﻟﻨّﻈﺎم ﺑﺎﻃﻠًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ،وإذا ﺣﺪد اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ﻓﻴﻌﺪ
اﻟﻨّﻈﺎم ﺑﺎﻃﻠًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻄﻼن اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴ ﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة أﻋﻼه أن اﻷﺻﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ
أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ آﺧﺮ.
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ أو ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ ﺳﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أو أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺼﺪور اﻟﺤﻜﻢ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ .وﻫﺬا ﻧﻘﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﻼﻓﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ﻧﺮى أﻧّﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة
زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻨّﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟًﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ  / 15اﺗﺤﺎدﻳﺔ  /ﺗﻤﻴﻴﺰ  2007 /اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2007 /8 /27ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ
إﻻ ﺑﻨﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ).(44
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻷردن اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )/5أ (6 /ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ  27ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑـــ "اﻟﻄﻌﻮن
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أي ﻣﺘﻀﺮر ﻟﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء أي ﻧﻈﺎم أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻗﺮار واﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨّﻈﺎم
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ."....وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (4/7ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ  17ﻟﺴﻨﺔ " 2013ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ﺻﺤﺔ اﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ
اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﺣﺎﻟّﺔ وﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻜﻔﻲ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺬوي اﻟﺸﺄن" ،وﻟﻐﺮض اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل دﻋﻮى إﻟﻐﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول( ،وﺣﻜﻢ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء
)اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل دﻋﻮى إﻟﻐﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻫﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار
إداري ﻓﺮدي أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ،وﺗﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ،
وﺗﻨﺤﺼﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ) .(45ﻓﺪﻋﻮى
اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻷردن وﻟﻴﺪة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ،إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط
ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ،وﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى )اﻟﻔﺮع اﻷول( ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ( )اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻟﻘﺒﻮل دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ ،وأﺧﻴﺮا ﺑﺎﻧﻌﺪام ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻮازي ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺗﺒﺎﻋﺎ:
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

أوﻟًﺎ :وﺟﻮد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻦ
اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻷردن أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ وأﻛﻴﺪة ،ﻓﺎﻟﻔﻘﺮة )ه( ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ  27ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .وورد ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
 /88ﻟﺴﻨﺔ  (46)2019ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء رﻗﻢ 158
 ،2018 /ﺑﺄن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻨﺒﺊ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﻄﻌﻮن
.
ﻓﻴﻪ واﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻀﺮر ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻨّﻈﺎم وﻳﺤﻘﻘﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﻟﻐﺎﺋﻪ
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﻤﺎدة ) (4 / 7ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﺣﺎﻟّﺔ وﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻜﻔﻲ إن ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺬي اﻟﺸﺄن .ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ أﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮة
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ،ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻣﺎم
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي
ﺗﺸﺪد ﺑﺸﺮوط اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻴﻌﺎد رﻓﻊ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﻣﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪ ﻓﻮاﺗﻬﺎ أن ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺿﺪ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ) .(47ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪة اﻟﻄﻌﻦ ) (60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻘﺮار
اﻹداري ،واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻛﻮن اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري
ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ ،وﻫﺆﻻء ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ،وﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻟﻺدارة ﺑﺬواﺗﻬﻢ ،ﻓﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨّﺸﺮ ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺤﻘﻖ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻈﻦ ﺑﺄن ﻗﺮاراﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ).(48
إذ إن ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ودﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ،أن اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﻣﻴﻌﺎد
ﻣﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ،أي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻻﻣﺘﺪاد ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻛﺎﻟﺘﻈﻠﻢ
اﻟﺬي اﺷﺘﺮﻃﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﺪه وﺟﻮﺑﻴﺎ وﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻤﺪة اﻟﻄﻌﻦ وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺧﻼل  30ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻋﺪه ﻣﺒﻠﻐًﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ أن ﺗﺒﺖّ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل
 30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة ) /7 /7اﻟﻔﻘﺮة أ( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺒﺖّ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو رﻓﻀﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻋﻠﻰ
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

اﻟﻤﺘﻈﻠّﻢ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻌﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺧﻼل  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ
أو ﺣﻜﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ )اﻟﻤﺎدة  / 7 /7اﻟﻔﻘﺮة ب( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻓﻘﺪ وﺿﺢ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء
اﻹداري اﻷردﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺑﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻹداري ﻳﻌﺪ وﺟﻮﺑﻴﺎ وﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻤﺪة اﻟﻄﻌﻦ إذا ﻧﺺ
اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻪ .وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻻﻣﺘﺪاد ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ ﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ،واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻳﺜﺎر ﺗﺴﺎؤل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺛﺮ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ ،ﻫﻞ ﺗﺘﺤﺼﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻔﻮات ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؟
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮارات ا ﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ )60
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ ﺑﻬﺎ( ،وإذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮارات ﻓﻠﻪ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،وﻟﻺدارة أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻧﻌﺪام ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻮازي
أﻗﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻮازي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (4 /7ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺄن
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ رﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ
ﻟﺬﻟﻚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاراﻫﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /90/91ﻗﻀﺎء إداري – ﺗﻤﻴﻴﺰ  2016 /ﻓﻲ
 2016 /6/16ﻧﻘﻀﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺮﻗﻢ  333ﻟﺴﻨﺔ
 2015اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ ،واﻋﺘﺒﺮﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻦ دﻋﻮاه أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وأﺷﺎرت
إﻟﻰ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻊ آﺧﺮ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺸﺮع )ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻄﻌﻦ( ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻖ) .(49وﻧﺮى ﺑﺄن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ أن ﻳﻔﺴﺢ
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ﻛﻮن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ أﻣﺎم أي ﻣﺮﺟﻊ آﺧﺮ.
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻮازي ،وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ اﻷﻧ ﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ذﻛﺮه أن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﻈﺎم إداري ﻻ ﻳﻌﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻌﻦ ﻣﻮازﻳﺎ ،وﻻ
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻳﺤﻘﻖ ذات اﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ،ﺧﺎﺻﺔ إذا أﻧﺎط اﻟﻤﺸﺮع وﻻﻳﺔ اﻟﻨّﻈﺮ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ
اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ودﻓِﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨّﻈﺎم أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻐﻨﻲ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﻌﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء(
أورد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (7ﻣﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨﺼﺖ
ب :ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ،
ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ،إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻋﻴﺐ اﻟﺴﺒﺐ.
وﺗﻨﺎول ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (5 /7أوﺟﻪ ﻋﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑـ ـ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺮارات
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص أو اﻟﺸﻜﻞ أو اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﺴﺒﺐ ،أو ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو ﻓﻴﻪ إﺳﺎءة أو ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻌﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )ﻋﻴﺐ اﻟﻤﺤﻞ( اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أوﺟﻪ ﻋﺪم
اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ،ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ ﻗﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /92ﻟﺴﻨﺔ
 (50)2015ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠًﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة /5
أ 6/ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2014وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻓِﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﺪل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﻤﻌﻔﺎة رﻗﻢ  47ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
) (251 ،61ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك ،ﻟﻐﺮض إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪت
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ وﻟﻢ ﺗُﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
وأﻗﺮت ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨّﻈﺎم ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻧﺮى أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ذﻛﺮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ أن اﻟﻨّﻈﺎم
ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻔﻴﻪ إﺷﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،وﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﻗﺪ
ﺣﺴﻢ اﻟﺠﺪل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ درج ﻋﻴﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻴﻮب ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ،أي أﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )- 7أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﻄﺎﻋﻦ أن
ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻌﻴﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻓﻲ ﻗﺮار آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ  (51)2016 /53ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
رﻗﻢ  130ﻟﺴﻨﺔ  2015اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ  3ﻟﺴﻨﺔ  ،1994ردت
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﻮن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم ﺻﺎدر اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺣﻜﺎم
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ووﺟﺪت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺜﺎر ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎم وﻟﻴﺲ دﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض دﻋﻮى
ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) /5أ (6/ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﺺ -ودون ﻏﻴﺮﻫﺎ -ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨّﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أي ﻣﺘﻀﺮر ﻟﻄﻠﺐ
إﻟﻐﺎء أي ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه.
ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻋﻨﺪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨّﻈﺎم ﻟﻠﻤﺎدة  31ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ؛ وﻫﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺮاﻗﺒﺎن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺒﺤﺜﺎن ﻓﻲ
ﻋﻴﻮب ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻹداري .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري
اﻷردﻧﻲ) (52وﻋﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺑﻴﻦ) :أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺒﻨﺪ ) (6ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  /5اﻟﻔﻘﺮة
أ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،إذ ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧﺰع وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻓﺬة اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر( ﻫﺬا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ أﺣﺪ ﻗﺮارات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /1ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺘﺠﺴﺪ ذات اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري
ﻃﻌﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺮﻗﻢ  467ﻓﻲ  2012 / 12 /13اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺳﺮﻳﺎن ﺷﺮط ﻗﻴﺪ ﺗﺮﻗﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
واﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺤﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺮﻗﻢ
)(53
 / 200ﻗﻀﺎء إداري –ﺗﻤﻴﻴﺰ  2014 /اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 2016 /3/3
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﻜﻢ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء
إن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺗﺘﺤﺪد ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أو
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﻋﺪم
اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ،أو ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮى إذا أﻳﻘﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ادﻋﺎه اﻟﻄﺎﻋﻦ وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ) .(54ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺤﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء )اﻟﻔﺮع
اﻷول( ،وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻴﻬﺎ )اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ( ،وأﺛﺮ ﺣﻜﻢ اﻹﻟﻐﺎء )اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ(.
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء
إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻫﻮ ﺟﻮاز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮع
اﻷردﻧﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﺧﺎﺳﺮا ﻟﺪﻋﻮاه ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى أو
ﻣﺘﺪﺧﻠًﺎ ،وﺑﻴﻦ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  27ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،وﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة  26ﻣﺪة
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ إذا ﻛﺎن وﺟﺎﻫﻴﺎ وﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺟﺎﻫﻲ أو وﺟﺎﻫﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ .وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة  /34أ ﺑﺄن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ،أي ﺗﻌﺪ ﺑﺎﺗﺔ ،وﺑﻴﻨﺖ
.
اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذا أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻻ ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ
أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ).(55
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )/ 7اﻟﺒﻨﺪ / 8ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻗﺮار
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻎ
ﺑﻪ أو ﻋﺪه ﻣﺒﻠﻐًﺎ .وﻳﺤﻮز ﻗﺮار اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﻗﺮار
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 /7اﻟﺒﻨﺪ  /8ج ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ رد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺴﺒﺐ ﺷﻜﻠﻲ أو ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ أو اﻹﻟﻐﺎء ﻛﻠﻴﺎ
أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻢ ﻳﺤ ﺼﺮ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺮد اﻟﺪﻋﻮى
أو اﻹﻟﻐﺎء ،وإﻧﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺳﻠﻄﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  /7اﻟﺒﻨﺪ  /8أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
"ﺗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ،وﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺮر رد اﻟﻄﻌﻦ أو إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻷﻣﺮ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ".
وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ-ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻴﻦ )اﻟﻨّﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻨّﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ( ،ﺑﺨﻼف
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺬي ﺗﺘﺴﻊ ﺳﻠﻄﺘﻪ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ،
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺘﻰ وإن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ذﻟﻚ وأﺛﺒﺖ ﺗﻀﺮره.
ﻛﻤﺎ وﺿﺢ اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻦ اﻷﺿﺮار
اﻟﻨّﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  /5اﻟﻔﻘﺮة ب ) (56ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺛﺮ ﺣﻜﻢ اﻹﻟﻐﺎء
إن اﻟﺤﻜﻢ ا ﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﻬﺎدة ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨّﻈﺎم،
وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري واﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺪورﻫﺎ ،وإﺻﺪار ﻧﻈﺎم إداري ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻨّﻈﺎم
اﻟﻤﻠﻐﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺑﺈﺻﺪاره ،وإﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ) .(57ﻓﺒﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  /34ب ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺄن "ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار"؛ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮارات
اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻠﻐﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺛﺎر ﺟﺪل ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺼﺪد ذﻟﻚ:
ﻓﺬﻫﺐ رأي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺒﻌﻲ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري اﻟﺬي ﺣﻜﻢ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ،ﻗﺮارا ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ أم ﻓﺮدﻳﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺒﻌﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻟﻐﺎؤه ﺗﺒﻌﺎ ﻹﻟﻐﺎء
اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري اﻷﺻﻠﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري اﻟﻤﻠﻐﻲ ،ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﻓﺈذا
ﻗُﻀﻴﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻄﻌﻦ اﺳﺘﻘﺮت ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ).(58
اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﻳﺮى أن اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
ﻣﺒﺪأ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨّﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻔﻆ آﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﻘﺪ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﺒﺮر ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻓﺈن إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﻔﺮدي اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن).(59
ﺑﺮأﻳﻨﺎ ،اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺣﻜﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻨّﻈﺎم اﻹداري ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم واﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻓﺈن رؤﻳﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷوﺿﺎع
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ،وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻄﻌﻦ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ،ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ ﻣﺪة اﻟﻄﻌﻦ اﺳﺘﻘﺮت.
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ ازدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ،
ﻓﺘﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
اﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ
 .1ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ،ﻓﺘﻌﺪ ﻋﻤﻠًﺎ إدارﻳﺎ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري،
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠًﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري.
 .2إن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺤﺺ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻴﻮب
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﻛﻮن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه.
 .3اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻟﺪ ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺳﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد
ﻫﻴﺌﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ )ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻌﻦ ﻣﻮازٍ(
 .4وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻴﻦ )رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻟﺪﺳﺘﻮري( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺟﺮاءات ،ﺣﻴﺚ
إن إﺟﺮاءات دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ أﻃﻮل.
 .5رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري،
ﻛﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻨّﻈﺎم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن
ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ،وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰا أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل :إن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺳﻠﻄﺘﻪ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري .ودﻋﻮى
اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 .1ﺗﺘﻤﻨّﻰ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻮن
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹ داري ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﺘﻘﺘﺼﺮ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻼزدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻀﺎرب اﻷﺣﻜﺎم.
 .2ﻧﺘﻤﻨّﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻟّﺎ ﻳﺘﺮك اﻟﻨّﻈﺮ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت أﺧﺮى ،وﺗﻮﺳﻴﻊ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻛﻮن دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ.
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع راﺟﻊ د.أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺤﻨﺎﻳﻨﺔ .ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻴﺔ أﻧﻤﻮذج( ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ،
اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،40اﻟﻌﺪد ) ،2013 ،(1ص.257
) (2ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ :د .ﺧﺎﻟ ﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﻀﺎ د .ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻄﻨﺎوي ،اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻤﺎن ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،1993،ص .112اﻧﻈﺮ أﻳ 
اﻹداري اﻷردﻧﻲ )اﻟﻜﺘﺎب اﻷول( ،ط ،1ﻋﻤﺎن ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،1995،ص.51
) (3د .وﺳﺎم اﻟﻌﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ط ،1ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﻬﻮري ،2015،،ص.118
) (4د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻴﺤﺎ ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ ،1996 ،ص.51
) (5د .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻮدة اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ )اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ،
ص.190
) (6د .ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻠﻮ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،1999 ،ص.528
) (7د .ﻣﺎزن ﻟﻴﻠﻮ راﺿﻲ ،أﺻﻮل اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ط ،4ﺑﻐﺪاد ،دار اﻟﻤﺴﻠﺔ ،2017 ،ص.29
) (8د .ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري )اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ( ط ،1ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،2010،
ص.283
) (9د .ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف،
 ،2003ص.26
) (10د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻴﺤﺎ ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.51
) (11د .ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻨّﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،2011 ،
ص.20
) (12اﻟﻌﺎﻧﻲ ،د .وﺳﺎم اﻟﻌﺎﻧﻲ ،اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻺدارة ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ط ،1ﺑﺪون ﻧﺸﺮ2003،
ص.25
) (13د .ﺣﻨﺎ ﻧﺪه ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،1972،ص.29
) (14ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  20ﻟﺴﻨﺔ 1991اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ :اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد 3568 :ﻓﻲ
.1991/6/17
) (15راﺟﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد  2/45 ،114 ،120ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ  1952اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ
إﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
) (16د .ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺎﺗﻚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب،
 ،2011ص.325
) (17د .وﺳﺎم اﻟﻌﺎﻧﻲ ،اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻺدارة ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،2003،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.79
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ

) (18د .ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻠﻮ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.525
) (19ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮان ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري )دروس ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻤﻘﺎرن( ،ط ،1ﺑﺪون ﻧﺸﺮ،
 ،2008ص.10
) (20ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ :د .ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺤﺎدة ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ،
 ،1955ص .41اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ د .ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻤﺎوي ،اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1957،ص.132
) (21ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺴﺎن ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،6اﻟﻌﺪد ،2017 ،22ص.241
) (22اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  /1ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  20ﺷﺒﺎط  2017ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك.
) (23ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ :أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ  ،2014إﺻﺪارات
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ،2017اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ص.54
) (24د .ﻋﺰﻳﺰة اﻟﺸﺮﻳﻒ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ،1995،
ص.169
) (25اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  3أﻳﻠﻮل  2014ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك.
) (26اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  21آب  2017ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك.
) (27ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  /11اﻟﻔﻘﺮة ج 1.ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ " :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )د(
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ،إذا وﺟﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻇﺮة ﻟﻠﺪﻋﻮى أن اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺬي أﺛﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى وأن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪي ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮى وﺗﺤﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺒﺖ ﻓﻲ أﻣﺮ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻗﺮار
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨّﺎﻇﺮة ﻟﻠﺪﻋﻮى ﺑﻌﺪم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ".
) (28ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻌﺪد  3997ﻓﻲ  " :2005 /5/2إذا ﻃﻠﺒﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أو
ﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﻧﻈﺎم أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو أﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻌﺪم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻜﻠﻒ اﻟﺨﺼﻢ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪﻋﻮى .وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺈذا ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺎﺳﺘﺌﺨﺎر
اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ أﻣﺎ إذا رﻓﻀﺖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻗﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ".
) (29ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس وﺳﻼم اﻟﻤﻌﻤﻮري ،رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دارﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،26اﻟﻌﺪد ،2018 ،7ص.658
) (30اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  3اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  3ﺗﻤﻮز  2014ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك.
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

) (31ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  / 93أوﻟًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ  :2005اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻨّﺎﻓﺬة.
) (32د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻗﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ط ،3اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻨّﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2004 ،ص.244
) (33ﺻﺎﻳﻞ اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ،ﺗﻄﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،4اﻟﻌﺪد  ،2012 ،16ص.169
) (34أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ  ،2013إﻋﺪاد :ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻴﻦ وﻓﺘﺤﻲ اﻟﺠﻮاري،
إﺻﺪارات ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎدس ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ 2014،ص.231
) (35د .ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺨﻄﻴﺐ ود .ﻟﻴﺚ ﻧﺼﺮاوﻳﻦ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر ،ص.9
) (36أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ،2009-2008إﺻﺪار ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﻨﺔ ،2011
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ص.47:
) (37أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ،2007،2006،2005إﺻﺪارات ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ص.128
) (38أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺻﺒﺎح ،ﺣﺠﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬه ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨّﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،32اﻟﻌﺪد  ،2018 ،6ص.1125
) (39ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻧﻔﻴﺲ اﻟﻤﺪاﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2014اﻟﺮاﺑﻂ ) Ammon news.

.(Net/article/279875
) (40د .ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،2011،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.103
) (41أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ  ،2013إﻋﺪاد :ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻴﻦ وﻓﺘﺤﻲ اﻟﺠﻮاري،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.204 :
) (42أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  ،2015-2014إﺻﺪارات ﺟﻤﻌ ﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2017اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ص.182
) (43ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) /15ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ" :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﺎﻓﺬًا ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺎذه،
ﻓﺈذا ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨّﻈﺎم ﺑﺎﻃﻠًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ،
وإذا ﺣﺪد اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺎذه ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨّﻈﺎم ﺑﺎﻃﻠًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ "
) (44أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،2007 ،2006 ،2005،إﺻﺪارات ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ص.174 :
) (45د .راﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ط ،1اﻟﺒﺼﺮة ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨّﺸﺮ اﻟﻤﺤﺪودة،
 ،2014ص.219
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) (46اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ  /88ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2019 /9/18ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك.
) (47د .ﻣﺎزن ﻟﻴﻠﻮ راﺿﻲ ،أﺻﻮل اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.202
) (48د .ﻣﺤﻤﺪﻃﻪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،اﻟﻨّﺠﻒ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺴﻼم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،2019 ،ص.180
) (49ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﺘﺎواه ﻟﺴﻨﺔ ،2016إﺻﺪارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ،
ص.441
) (50اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻗﻢ  / 92ﻟﺴﻨﺔ  2015اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2015 /5/26ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك.
) (51ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ  2016 /53اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2016/9/4ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﻗﺮارك.
) (52ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ :ﻗﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻄﻮرة ﺑﺼﺪد اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺮﻗﻢ  /1ﻟﺴﻨﺔ  2017ﻓﻲ  20ﺷﺒﺎط  2017اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﻗﺮارك.
) (53ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﺘﺎواه ﻟﺴﻨﺔ  ،2016ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.459
) (54د .ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف 1996،ص.697
) (55د .ﻓﻬﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﺜﻢ ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
 ،2005ص.409
) (56ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  / 5اﻟﻔﻘﺮة ب" :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إذا رﻓﻌﺖ إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ".
) (57د .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺪوي ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ ،ط ،1اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
 ،2012ص 353وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (58د .أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﺘﺮﻳﺴﻲ ،اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎءﻳﻦ اﻹداري واﻟﺪﺳﺘﻮري دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار
اﻟﻨّﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2011 ،ص.693
) (59د .ﻋﺼﺎم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻹﻟﻐﺎء اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ط ،1ﺑﺪون ﻧﺸﺮ2003 ،
ص.91
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اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻜﺘﺐ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺼﺎم ،2003 ،اﻹﻟﻐﺎء اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ط.1
اﻟﺒﺪوي ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،2012 ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻹدارﻳﺔ ،ط ،1اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،1996 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف.
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺳﺎﻣﻲ ،2003 ،اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة
اﻟﻤﻌﺎرف.
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،2019 ،ﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،اﻟﻨّﺠﻒ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺴﻼم
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﺤﻠﻮ ،ﻣﺎﺟﺪ ،1999 ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
راﺿﻲ ،ﻣﺎزن ،2017 ،أﺻﻮل اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ط ،4ﺑﻐﺪاد ،دار اﻟﻤﺴﻠﺔ.
اﻟﺰﻋﺒﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ ،1993 ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.
اﻟﺴﻨﺘﺮﻳﺴﻲ ،أﺣﻤﺪ ،2011 ،اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻦ اﻹداري واﻟﺪﺳﺘﻮري دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻨّﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ،2004 ،ﻗﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ط ،3اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻨّﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ،2011 ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻨّﻬﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺷﺤﺎدة ،ﺗﻮﻓﻴﻖ ،1955 ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻋﺰﻳﺰة ،1995 ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﺸﻄﻨﺎوي ،ﻋﻠﻲ ،1995 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ )اﻟﻜﺘﺎب اﻷول( ،ط ،1ﻋﻤﺎن ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.
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ﺷﻴﺤﺎ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،1996 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
اﻟﻄﻤﺎوي ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ،1957 ،اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺎﻧﻲ ،وﺳﺎم ،2003 ،اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻺدارة ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ط.1
اﻟﻌﺎﻧﻲ ،وﺳﺎم ،2015 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ط ،1ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﻬﻮري.
أﺑﻮ اﻟﻌﺜﻢ ،ﻓﻬﺪ ،2005 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻋﻤﺮان ،ﻋﻠﻲ ،2008 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري )دروس ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻤﻘﺎرن( ،ط.1
ﻓﻮدة ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ) ،د.ت( ،اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف.
ﻛﻨﻌﺎن ،ﻧﻮاف ،2010 ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ط ،1ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ،2011 ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺎﺗﻚ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،راﺋﺪ ،2014 ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ط ،1اﻟﺒﺼﺮة ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨّﺸﺮ
اﻟﻤﺤﺪودة.
ﻧﺪه ،ﺣﻨﺎ ،1972 ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.

اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺤﻨﺎﻳﻨﺔ ،أﺳﺎﻣﺔ ) .(2013ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ )اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻧﻤﻮذج( ،ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،دراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ
 ،40اﻟﻌﺪد ).(1
اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻧﻌﻤﺎن وﻧﺼﺮاوﻳﻦ ،ﻟﻴﺚ )ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
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أﺑﻮ ﺻﺒﺎح ،أﺣﻤﺪ ) .(2018ﺣﺠﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬه ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨّﺠﺎح
ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،32اﻟﻌﺪد .6
ﻋﺒﺎس ،ﻋﻠﻲ واﻟﻤﻌﻤﻮري ،ﺳﻼم ) .(2018رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دارﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،26اﻟﻌﺪد.7
ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(2017اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺴﺎن ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،6اﻟﻌﺪد .22
اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ،ﺻﺎﻳﻞ ) .(2012ﺗﻄﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،4اﻟﻌﺪد .16

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت:


اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨّﺎﻓﺬ ﻟﺴﻨﺔ  2005اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،2014اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن 28 ،ﻛﺎﻧﻮن اﻷول.2005 ،



دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1952



ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2004اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻌﺪد  3981ﻓﻲ  ،2003/12/31ص .96



ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ  17ﻟﺴﻨﺔ  2013اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪد  4283ﻓﻲ  ،2013/7/29ص .23



ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ  27ﻟﺴﻨﺔ .2014



ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ رﻗﻢ  21ﻟﺴﻨﺔ  2008اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻌﺪد 4095ﻓﻲ .2008/11/3



ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ  30ﻟﺴﻨﺔ  2005اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻌﺪد  3996ﻓﻲ .2005/3/17



ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ رﻗﻢ  15ﻟﺴﻨﺔ .2012
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 ﻓﻲ3568 ﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴ1991  ﻟﺴﻨﺔ20 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ
.1991/6/17



 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ2005  ﻟﺴﻨﺔ1 ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳاﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺪ
.2005/5/2  ﻓﻲ3997 ﺔ اﻟﻌﺪداﻟﻌﺮاﻗﻴ



:ﺔاﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ
.ﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﺻﺪارات ﺟﻤﻌﻴ،2017-2005 ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺎمأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ



. ﺑﻐﺪاد، دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،وﻟﺔ إﺻﺪارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪ،وﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻓﺘﺎواهﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪ



.ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮاركﺔ اﻷردﻧﻴﺳﺘﻮرﻳأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ



.أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮارك



:ﺔاﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ
اﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ2014  ﻟﺴﻨﺔ4 ﺔ رﻗﻢﺳﺘﻮرﻳ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ، ﻧﻔﻴﺲ،اﻟﻤﺪاﻧﺎت
Ammon news. Net/article/279875. :اﻵﺗﻲ
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